To evaluate the effects of cold working ratio, stress intensity factor and water chemistry on an IGSCC susceptibility of non-sensitized austenitic stainless steel, constant displacement DCB specimens were applied to SCC tests in simulated BWR and PWR primary water for the three types of austenitic stainless steels, Types 316L, 347 and 321. IGSCC was observed on the test specimens in simulated BWR and PWR primary water. The observed IGSCC was categorized into the following two types. The one is that the IGSCC observed on the same plane of the pre-fatigue crack plane, and the other is that the IGSCC observed on a plane perpendicular to the pre-fatigue crack plane. The later IGSCC fractured plane is parallel to the rolling plane of a cold rolled material. Two types of IGSCC fractured planes were changed according to the combination of the testing conditions (cold working ratio, stress intensity factor and simulated water). It seems to suggest that the most susceptible plane due to fabrication process of materials might play a significant role of IGSCC for non-sensitized cold worked austenitic stainless steels, especially, in simulated PWR primary water. Based upon evaluating on the reference crack growth rate (R-CGR) of the test specimens, the R-CGR seems to be mainly affected by cold working ratio. In case of simulated PWR primary water, it seems that the effect of metallurgical aspects dominates IGSCC susceptibility.
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緒 言
近年，沸騰水型炉（Boiling
試験方法
10mm 成長した凹凸の少ない粒内応力腐食割れ（Transgranular Stress Corrosion Cracking, TGSCC）が疲労予き裂と Fig.11 Local IG cracks were observed on the plane perpendicular to the main crack after SCC test using CT specimens made of 35% cold rolled Type 304 stainless steel in lithiated PWR water at 288℃ (8) . 
各鋼種に対して，BWR 模擬水質および PWR 一次系模擬水質 A，B に浸漬した試験片の R-CGR
．応力拡大係数 K の変化は，dK/dt あるいは dK/da として表され，一般に，定荷重が負荷される CT 試 験片の場合はき裂進展に伴って応力拡大係数が増加するため，dK/da は正となる．一方，本研究で用いた定変位 の DCB 試験片の場合はき裂進展に伴って応力拡大係数が減少するため，dK/da は負となる．P.L. Andresen らは dK/da の変化がき裂進展速度に影響を及ぼすことを実験的に確認している (24) ． 今回の試験は DCB 試験片を用いた 定変位試験であるため，1)CT 試験片による IGSCC き裂進展試験と同様の疲労予き裂を有するものの，試験中の き裂進展に伴う応力拡大係数の低下，並びに，dK/da 低下が避けられない試験であること，2)応力拡大係数設定 後の常温クリープ (25) および試験中の高温クリープが生じ，き裂先端の応力場が緩和する等の特徴を有している． その他，松原らは引張予歪を付与した冷間加工材を供試材に用いているが，本研究で用いた圧延による冷間加工 材とでは加工度と硬さの関係が異なると考えられる (26) ．これらが，本研究の IGSCC 感受性が認められた応力拡 大係数条件と，松原らの IGSCC き裂進展が認められた応力拡大係数条件に開きがある要因であると考えられる． ( ) ( ) m CT m ef t m F z i M dt da ε ρ & × ⎟ ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎜ ⎝ ⎛ × ⎥ ⎦ ⎤ ⎢ ⎣ ⎡ − × × × × = 0 0 1 (6) ( ) ( ) m CT m ef m F z t i M ⎟ ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎜ ⎝ ⎛ × ⎥ ⎦ ⎤ ⎢ ⎣ ⎡ − × × × × × = ε ρ
